













Deictic and Non-deictic Use of go/come:
 Case of Concrete Use 
WATANABE Shinji
Summary: In this paper the author discusses the deictic and non-deictic use of go/come which describes 
concrete movement, in contrast with Yamazoe （2004） who uses the notion of viewpoint as the criteria to 
classify the deictic and non-deictic use of go/come. The author defines deictic use as a use in which the 
deictic condition stipulated by Fillmore （1972） applies, whereas in non-deictic use this condition does 
not apply. Go is then classified into four types; 1） directional movement, 2） disappearance, 3） departure, 
4） non-directional movement, and the author states that only the first use is deictic. Come is classified 
into three types; 1） moving arrival 2） arrival, and 3） appearance, of which 1） and 2） are deictic, while 3） 







































この規定に含まれる話し手 （I），聞き手 （you），発話時 （now） という要素は発話場面構成要素
であり，この点においてgo/comeにはダイクシスが関与することになる。具体例を見ておこう。
　（1） a. *Go/come here!（聞き手に電話で）







聞き手が発話時，到着時に到着点 （Mr. Yamada’s office） にいないため，（B） は満たされていな
い（（B-1） から （B-4） のいずれも満たされていない）。そのためcomeは使用できない。一方，

















（1972），大江 （1975），山添 （2004） を考察する。
3 ．視点を用いた go/come の分析の考察




は，他者の視点 （point of view） を取っている使用条件とされ，Fillmore （1972） において初めて
視点が言及されている （p.12）。一つは，発話動詞askの to不定詞中にcomeが現れた次のような
場合（以下，「発話動詞構文」とする）である。




きないことになる。しかし，実際には （2） は適格である。これは，（2） では，主語 sheの原発
話としてPlease come to my party! といったような直接話法の発話が想定されるが，この発話で
は （B-2） が満たされているからである。発話動詞構文は，想定される直接話法で comeの使用
条件 （B） が満たされていれば，comeを使用できるようになるということである。この規定は
comeの使用条件 （B） を精密化する補足的使用条件と位置付けられる3)。 
　もう一つは 3 人称のフィクションの場合である。Fillmoreは，この場合に関しても，視点 （point 
of view） という用語を用いて次のように説明している。
　 In pure third-person discourse （i.e., in discourse in which the identity and location of the Sender and 
the Addressee plays no role）, the narrator is free to choose a point of view, such that movement toward 
the place or person whose point of view is assumed can be expressed with the verb COME. 
　Thus, in a third-person narrative, a sentence like
　（3） The man came into her room.4)
　 indicates that the point-of-view is the location or the person inside the mentioned bedroom, something 
not indicated by a sentence like
　（4） The man entered her bedroom.  （p.15）








とである。第二は，Fillmore （1972） では goは視点とは関係付けられていない点である。この
二点は，大江 （1975），山添 （2004） では異なっている。










で挙げたFillmore （1972） の説明で挙げられている enterの例 （3），comeの例 （4） に，Fillmore 
（1972） では挙げられていなかったgoの例を加えた次の例5)を挙げ，
　（5） a.　John entered Mary’s room.
 b.　John went into Mary’s room.
 c.　John came into Mary’s room.（p.42）






















ると規定していることになる。Fillmore （1972） ではcomeの使用条件 （B） の補足的使用条件の
中でのみ用いられていた視点が，大江では極限まで拡大解釈され，すべてのgo/comeに見られ
る一般的特性として規定されているのである。
5)　大江 （1975） では，Fillmore （1972） のhe, her bedroomという語句が John, Mary’s roomとなっている。
6)　大江は「中性的」という表現を用いているが，以下，より一般的と思われる「中立的」という表現を用いる。
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3 . 3 ．山添 （2004） 
　山添 （2004） の直示は名称は直示であるが，上で見た大江 （1975） の視点と類似した概念であ
る。以下，見ていこう。
　山添はまずdeictic center という名称の概念を次のように規定している。
































が出発点にいる状況をRadden （1996） を参考に「ダイクシス的状況」9)と名付けるが，Fillmore 
（1975） では挙げられていなかったが，大江 （1975），山添 （2004） では挙げられている （7） の状
況もgoのダイクシス的状況である。





　　goのダイクシス的状況：  1） 発話時に話し手が出発点にいる状況

















　（8） Are you going to the game this Saturday?  （LAAD）
なお，本稿の観点からは （8） のgoは，（7） のgoと同じくダイクシス的用法であるが，ダイクシ
ス的状況で使用されているのではないことになる。
　第三の補足は，ダイクシスの使用条件にもとづく用法の分類をおこなうことの教育的意義と


















4 ．山添 （2004） の go/come の分類と直示






　（9） a.　Henry James went to England. （p.34）　（出発（直示的）／進行（非直示的））
















　　　　go「出発（直示的）」    　　∀　DC







　（10） She went through the forest for a few minutes, collecting food. （p.11）
　以上，山添 （2004） の出発（直示的）と進行（非直示的）を概略したが，ダイクシス（の使




うダイクシス用法である。また，（9）aの非直示用法の読みのgo, （9b）, （10） のgoは，山添 （2004） 
ではすべて進行（非直示的）である。一方，本稿では，（10） のgoは，到着点を指向した移動
ではない点で，「単純移動」という非ダイクシス用法である。
　以上，山添 （2004） の出発（直示的），進行（非直示的）の概略だが，残った山添 （2004） の
消失（直示的）は，消失という用法自体は山添 （2004） に従う。ただし，本稿の消失は非ダイ
クシス用法である。考察は次章でおこなう。





　（11） a.　Come here and look at this. （LDOCE3）  （p.21）
 b.　The snow came down during the night. （CIDE）  （p.21）
12)　図は簡略化してある。視点はＡで表してある。
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　（12） a.　 And from behind the six large figures before them came a seventh, smaller boy, smirking 
all over his pale, pointed face. （J. K. Rowling, HARRY POTTER and the Chamber of 
Secrets）  （p.23）
 b.　The baby came around midnight. （プログレッシブ4）（p.23）
 c.　The moon came and went. （ジーニアス3）（p.23）







5 . 1 ．goの分類とダイクシス







　（13） a.　Are you going to the party? （ウィズダム）
 b.　Which bus goes to the station? 15)（ウィズダム）
 c.　I have to go there tomorrow.（ウィズダム）
13)　ただし，出現のcomeでは，完全にはcomeのダイクシスの使用条件が適用されないと考えられるが，出現のダイクシ
ス性の詳しい考察は今後の課題とし，ここでは，暫定的に出現をダイクシス用法と規定して記述しておく。












在しなくなることを表す用法である16)。（15） は山添 （2004） が出発（直示的）の例として挙げて
いるものである。
　（15） a.　 I left my bike outside the library and when I came out again it had gone. （OALD6） （p.37）
 b.　The door was open and all his things had gone. （LDOCE4） （p.37）







　（16） a.　When you go, please turn off the light.（ウィズダム）
 b.　Come on, let’s go.（ウィズダム）




























　（19） a.　Halt! Who goes there? （ウィズダム）
 b.　The car was going 80 miles an hour when it went out of control.（ウィズダム）








5 . 2 ．comeの到着用法
　本稿ではcomeは三つの用法を認めるが，そのうち二つの用法は，上で述べたように山添 







　（20） a. *He came to the airport to pick up his friends. （p.431）





　（21） a.　By the time he came to the airport, the plane had already left. （p.431）
 b.　Now comes the main point. （p.431）
　 If, however, the goal is seen as being reached following a certain sequential order, the use of to come is 
licensed due to its focusing property on the final phase of the motion. Thus, the sentences with to come 
under （21） do not describe deictic situations but situations of physical or mental motion which lead up 






　 The notion of the terminal phase of a physical motion or a course of events described by the come-
situation closely relates to the sense of ordered sequence, which is often associated with to come as in: 
　（22） a.　Parents come first, and then the children.
 b.　After a storm comes a calm.
 c.　All of you got your share. Where do I come in?
　 The sense of ordered sequence may be in conflict with the deictic situation imposed by to come （see 
section 3.2）. Comrie （1985: 16） gives the example of a journey description in which the end-point 
serves as the deictic center and is referred to by to come: [We went to London and Oxford] 20) and at 
last we came to Canterbury. （p.428）
この記述に見られる，Comrie （1985） からの引用である次の例も，comeの使用条件が満たされ
ていなくとも適格になる。
































　（24） Go/come to Mr. Yamada’s office now!
　続いて，Ｂの特性である。まず，（21）aの場合には，一つの出来事として，空港への移動，
到着があり，一連の順序で生じる，より細分化された下位の出来事として，空港に移動すると







































5 . 3 ．大江 （1982） の例の考察









　（26） a.　Yesterday I came to the store and bought some whisky. 









例を （27） に示す」（p.193） として次の例などを挙げている。
　（27） a.　 We all went out into the hall. As we came toward the front door a letter came through the 
box and fell on the mat. ----Christie  （p.194）
 b.　 I waited a bit, then I came up to him. ‘If there’s anything I can do, Griffith, tell me?’ ----
ibid.  （p.194）
 c.　 I quickened my pace. But as I came up to them, Megan turned on her heel and went off in 
the other direction. ----ibid.  （p.194）






たからである。bは I came up to himで文が終わっているが，実際は ...and said to himの

















　（28）  The boat was light and rowed easily. I pulled it along in the dark water. I could not see, and 

















　（29）  31 Then we left the river Ahava on the twelfth day of the first month, to go to Jerusalem; the 
25)　基本的にgo/comeの補足的使用条件は複雑な様相を示すが，comeの発話の後に到着点での出来事が記述されていると
いうような条件だけではcomeが使用できるようにはならない。例えば，眼前にいる聞き手に話し手がPlease go/*come 
to Mr. Yamada’s office now and give the package to him.と発話するような場合には，到着点での出来事の記述が続くが，
comeは使用できない。comeの時制，法，テキストジャンルなどさまざまな要因が絡んでいると考えられる。また，








hand of our God was upon us, and he delivered us from the hand of the enemy and from 








　（30）  26 And they came to Moses and Aaron and to all the congregation of the Israelites in the 
wilderness of Paran, at Kadesh; they brought back word to them and to all the congregation, 
and showed them the fruit of the land. 27 And they told him, “We came to the land to which you 
sent us; it flows with milk and honey, and this is its fruit.
　 （Numbers 13:26-27）









　（31）  19 So they went up to the steward of Joseph’s house and spoke with him at the entrance to the 
house. 20 They said, “Oh, my lord, we came down the first time to buy food; 21 and when we 
came to the lodging place we opened our sacks, and there was each one’s money in the top of 
his sack, our money in full weight. So we have brought it back with us.  （Genesis 43:19-21）
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